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Abstract
Work life Balance (WLB) is more than ever one of the most obvious challenges in Japan. The press-
ing issues of the long working hours, the low labour force participation rate of mothers with young
children and fertility rate far below the replacement rate call for intensi丘ed attention to strategies that
guarantee WLB… 0免.en, attention is geared to Vv札B strategies in the United States and the United King-
dom However, less documented and perhaps more effective are the stages血e Neぬerlands has real-
ized over the past two decades. In fact, the Netherlands seem to be able to combine overall shorter
working hours and higher employment rate with rather good economic and social performance and
therefore can be seen as a true work life balance society.
This paper analyses the precise nature of the Dutch approach on WLB. We丘rst position the Neth-
erlands in an international comparison. Subsequently, we bring a theoretical argument on the interre-
lation between WLB and the ability to choose working hours. In this respect, we argue that the Dutch
Act on Adjusting Working Hours (Wet aa坤assing arbeidsduur) has created a genuine h・eedom to choose
working hours. In addition, WLB is further guaranteed in the Netherlands by the organization of part
-time work as an attractive work mode due to the principle of equal treatment to full-tune employment
Both the freedom to choose working hours and the attractiveness of part-time work are the keys to


















































































































































































出所: 15-64歳の就業率は、 OECDStat、母親の就業率は、 OECD (2007), p-46より引用。日本の母親
の就業率は総務省統計局「労働力調査(詳細集計)」 2005年平均より筆者算出C
注　就業率とは、当該年齢人口に占める就業者の割合。







































































de Statis塩ek, Statline (Bevolikings Statis丘ek)より、他はOECD Statより引用。






















男 性 女 性
現状 の まま 減 らした い 増 や した い 現状 の まま 減 ら した い 増 や した い
で よい で よい
日本 20-59歳)
計
労 働時 間 別
フ ル タイ ム
349 59▼5 5.5 49.1 411 99
350 39… 564
パー トタ イム 63ー3 18…6 181
オ ラ ンダ (15-64歳 )
計
労 働時 間 別
フ ル タイ ム
88.7 6▼2 5.1 90
90.6 ▼2 32 83ー 142
パ ー トタ イム
年 齢階 層 別
15ー24歳
787 155 810 …9 12.1
84.2 5ー9 9.9 763 90 14.7
25-49* 89.5 81.6
50-64歳
末 子の 年 齢別 (25~4 歳)
0-3故
88.8 9.0 2ー3 855 8.5 8ー
898 5…7 4.5 809 123 8ー
4ー11歳 91.7 4ー5 39 82.3
12-17歳 92.3 81…8 4ー7 136
出所　日本は、迎合絵研「勤労者短観」第12回～第15回的査(2006年10月-2008年4月実施)の個票データよ




い」 「仕事の時間を減らしたい」 「仕Tllの時間を増やしたい」 「時間配分について考えたことはない」o無lul答及
び「時間配分について考えたことはない」と答えた者を除く(サンプJL,敬-2-698).
オランダについては、 「所得が変わることを考慮したうえで、あなたは今後6カ月にもっと良く働きたいですか、











































































































































































































-19　20,24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 (歳)
一一男性フルタイム　ーa一男性パ-トタイム
一一女性フルタイム　一一女性パートタイム
川所- Centraa! Bureau voor de Statistiek, Statline (EnquJte Werkgelegenheid en Lonen,
より筆者作*






























15)オランダにおける女性就業と家族政策については、 Pott-Buter (1993)、 Gustafsson (1994)、 Sainsbury
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の 26倍の時間 (2009年 1月以前 に取得を
開始した場合は 13倍)。通常は過労働時間
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